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英語圏における俳句の受容史の概観：


















































Hokku, as its name indicates, is the first part of a verse of tanka. It consists of 
three lines of five, seven, and five syllables, or seventeen syllables in all. The 
modern varieties of poetry known as haikwai uta and senryu are chiefly 
composed in this metre, although the number of syllables is occasionally 











The admirers of haikwai uta claim for it a quasi-classical character; but it is 
objected, with much reason, that nothing which deserves the name of poetry 












Ta wo mimeguri no 
Kami naraba 
Oh ! if the summer shower
were only a god who should

















It differs from Tanka, however, in more than metre, being much less choice in 
diction and matter than the older kind of poetry. It admits words of Chinese 
derivation and colloquial expressions, and often deals with subjects which the 




を代表すると真剣に主張することはばかげたことである」“It would be absurd to put 








に，ひとりの芸術家であった」“He was a diligent student of the Zen Buddhist 







With a sound from the water
Of the frog as it plunges in14
というものである。まだ説明的かつ散文的だが，切れ字「や」や感嘆符を使い，三行
で訳すなどの工夫が見られる。芭蕉の作品は，「手ほどきを受けていない外国人にと
っては理解を超えるほど，不明瞭で暗示的である」“so obscurely allusive as to 







It is not only the metre which distinguishes these tiny effusions from prose. 
There is in them a perfection of apt phrase, which often enshrines minute but 
genuine pearls of true sentiment or pretty fancy. Specks even of wisdom and 
piety may sometimes be discerned upon close scrutiny. Suggestiveness is their 




















































The poetry of Japan has its roots in the human heart, and thence has grown 
into a multi form utterance. Man in this world, having a thousand millions of 
things to undertake and to complete, has been moved to express his thoughts 
and his feelings concerning all that he sees and hears. When we hear the 
uguisu singing among flowers, and the voice of the kawazu which inhabits the 
waters, what mortal [lit. : ‘who among the living that lives’] does not compose 
poems ?19 











A fact noteworthy in this relation is that the first poem written in the measure 
called hokku, by the famous Basho, was about frogs. The triumph of this 
extremely brief form of verse three lines of 5, 7, and 5 syllables respectively is 
to create one complete sensation-picture; and Bashō’s original accomplishes the 
8 城西大学語学教育センター研究年報　第１１号
feat, difficult, if not impossible, to repeat in English:21
そして「古池」の句の英訳が続く。
Furu iké ya, 
Kawazu tobikomu, 
Midzu no oto. 
(“Old pond- -frogs jumping in sound of water.”)22 
これが記録に残る最古の「古池」の俳句の翻訳である。「ひとつの完全な感覚の絵を
作り出す」「この極めて簡潔な詩形が勝ち得たもの」“The triumph of this extremely 



















　しかし，1902年に彼が発表した「芭蕉と日本の短詩」“Bashō and the Japanese 
Poetical Epigram”は，西洋の俳句受容において欠かすことのできない著作である。
9英語圏における俳句の受容史の概観
The Asiatic Society of Japanの紀要に掲載された全119頁のこの論文は200以上の俳
句の翻訳を収録しており，一冊の本と言ってもいい分量を誇っている。ジュリアン・
レナード（Julian Leonard）は同論文を「英語で，いや，ヨーロッパの全言語におい
て初めて俳句を主要に扱ったもの」“the first major treatment of haiku in English, or 
indeed any European language”25 と評価している。また，先に述べたようにチェン
バレンは西洋中心主義的な人物だったが，この論文では，彼の俳句の評価に関するア
ンビバレンス“ambivalence”が見られる26。レナードは「彼の俳句の紹介には，し
ばしば称賛と侮蔑が定まらずに混ぜ合わされている」“His presentation of haiku 





短い詩のような「繊細な，または独創的な考えを表現する小さな詩」“any little piece 










自然の風景」“natural scene outlined three strokes of the brush for the imagination 
or memory”31，または「最も小さい寸描，最もむき出しの輪郭線，風景や状況の描写
というよりもむしろほのめかし」“the tiniest of vignettes, a sketch in barest outline, 
the suggestion rather than the description of a scene or circumstance”32 と言う。「絵




できた。これを彼は「この真に民主的な文学サークル」“this truly democratic 




蕉のこの短詩より究極的にモダンなものがありうるだろうか？“What, for instance, 
could be more absolutely modern than this vignette of Bashō’s?”36 といい，芭蕉の
「蜻蜒や取りつきかねし草の上」を次のように翻訳し，提示する。
A stem of grass, whereon in vain





“[…]We find a way of looking at nature which recalls the method of our own 
modern water-color artists, and which thus constitutes a point of likeness and 
sympathy between ourselves and a vanished Japanese world of long ago?”38
　芭蕉が描いた繊細な世界が，遠い昔に消え去ってしまったものとするのは，ロマン
主義的なオリエンタリズムでもあるが，それを西洋のモダンな水彩画家の手法のよう

















Fall’n flow’s returning to the branch, −
Behold! It is a butterfly43
この訳は，1910年にチェンバレンの『日本の古典詩歌』Classical Poetry of Japanese
に再録された 44。チェンバレン以外に，イマジズムの詩人であり，パウンドとも交流




Flies back to its branch:
Ah! A butterfly!45 
一方，パウンドはチェンバレンのように2行で訳している。






　エズラ・パウンド（Ezra Pound）はW. B.イェイツ（William Butler Yeats）やT. 







果は，能の翻訳『能：日本の古典演劇の研究』“Noh,” or, Accomplishment: A Study 
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of the Classical Stage of Japan（1916）や，能に影響を受けたイェイツの戯曲『鷹の































The apparition of these faces in the crowd:















































Hokku (seventeen-syllable poem) is like a tiny star, mind you, carrying the 
whole sky at its back. It is like a slightly-open door, where you may steal into 
the realm of poesy. It is simply a guiding lamp. Its value depends on how 
much it suggests. The Hokku poet’s chief aim is to impress the reader with 
the high atmosphere in which he is living. I always compare an English poem 
with a mansion with windows widely open, even the pictures of its drawing-











    
15英語圏における俳句の受容史の概観
My girl’s lengthy hair 
Swung o’er me from Heaven’s gate: 






それらの講演を『日本詩歌の精神』The Spirit of Japanese Poetry （1914）として出
版した。そこで彼は，「最良の詩は書かれていない詩，もしくは沈黙の中で歌われた
詩である」“the very best poems are left unwritten or sung in silence”63 とし，俳句
において書かれていない余白の部分を読み解くことの重要性を説いた。また同時に，
「俳句の不完全さを完成させるのは読者である」“it is the reader who make the 
Hokku’s imperfection a perfection”64 ため「我らの詩において読者は平等に責任のあ
る地位を占める」“in our poetry the readers assume an equally responsible place”65
とし，読者と作者が対等であるとしたことも革新的な見解であった。
6．R. H. ブライス

























の一種である」“Haiku is a kind of satori or enlightenment”68 や「俳句は禅の観点か





If we say then that haiku is a form of Zen, we must not assert that haiku 
belongs to Zen, but that Zen belongs to haiku. In other words, our notions of 
Zen must be changed to fit haiku.70
俳句が禅の一部なのではなく，禅は俳句の一部だとする。俳句は禅だけでなく，日本
の仏教だけでなく，東洋思想やすべてを包含するのである。つまり，「俳句は全東洋
が行き着くところの最終的な宝華である。それはまた生きる道である」“Haiku is the 








そ れ を 記 録 す る も の だ 」“Haiku records what Wordsworth calls those “spot of 






る瞬間のことである」 “A haiku moment is a kind of aesthetic moment − a moment 
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